











■ 「Productive Aging in Japan」:J.Gao,N.Morrow-Howell 
& A.C.Mui（Eds） 『Productive Engagement in Later 





■ 「Balancing long-term care in Japan」（ 論 文・ 共 ）/
































































































































































































































































































■ 『Encuentro con el mundo del espa ol 1』（著書・共）
/朝日出版社　2012.01




















■ 「Japanese EFL Learners' Tendency Toward Syntactic 
Production in a Picture-Description Task: Establihsing 




■ 「The Internet use and e-mail communication in English 










■ 「Balancing Long-term Care in Japan」（論文・共）/











































































■ 「Oral treatment with nicorandil at discharge is 
associated with reduced mortality after acute 
myocardial infarction.: Sakata Y, Nakatani D, Shimizu 
M, Suna S, Usami M, Matsumoto S, Hara M, Sumitsuji 
S, Kawano S, Iwakura K, Hamasaki T, Sato H, Nanto 
S, Hori M, Komuro I」（レフェリー付論文・共）/『J 
Cardiol. 2012 Jan』59（1）pp.14-21、The Japanese 
College of Cardiology　2012.01
■ 「Incidence, Predictors, and Subsequent Mortality 
Risk of Recurrent Myocardial Infarction in Patients 
Following Discharge for Acute Myocardial Infarction 
Nakatani D, Sakata Y, Suna S, Usama M, Matsumoto S, 
Shimizu S, Sumitsiji S, Kawano S, Ueda Y, Hamasaki T, 
Sato H, Nanto S, Hori M, Komuro I」（レフェリー付論文・
共）/『Circulation J　Oct 17. ［Epub ahead of print］』
The Japanese Circulation Society　2012.10
■ 「A subset of circulating microRNAs are predictive for 
cardiac death after discharge for acute myocardial 
infarction Matsumoto S, Sakata Y, Nakatani D, Suna 
S, Mizuno H, Shimizu S, Usami M, Sasakai T, Sato H, 
Kawahara Y, Hamasaki T, Nanto S, Hori M, Komuro 
I」（レフェリー付論文・共）/『Biochem Biophys Res 
Commun』427（2）pp.280-284、2012.10
■ 「Low levels of serum n-3 polyunsaturated fatty acids 
are associated with worse heart failure-free survival in 
patients after acute myocardial infarction Matsumoto 
S; Nakatani D; Sakata Y, Suna S, Shimizu M, Usami M, 
Hara M, Sumitsuji S, Nanto S, Sasaki T, Hamasaki T, 
Sato H, Hori M, Komuro I.」（レフェリー付論文・共）
















■ 『社会福祉学 New Liberal Arts Selection,（序章、１～
４章、12章、16章６節）　pp.1-100,237-256,328-329,358-3
63』（著書・共）/有斐閣　2011.12
■ 「ソーシャルワーク理論史からみた生活モデル」（論文・
単）/『日本社会福祉学会編『対論　社会福祉学４ソー
シャルワークの思想』』　pp.152-173、中央法規出版　
2012.11
【孫　良】
■ 『社会起業入門』（著書・共）/ミネルヴァ書房　2012.04
【武田　丈】
■ 『「多文化社会」: 神野直彦・牧里毎治編著『社会起業入門』
pp.237-250』（著書・共）/ミネルヴァ書房　2012.04
■ 『「国際社会における自発的社会福祉実践」: 牧里毎冶・
岡本榮一・高森敬久編著『自発的社会福祉と地域福祉』
pp.81-99』（著書・共）/ミネルヴァ書房　2012.09
■ 「ソーシャルワークとアクションリサーチ（4）：「新QC
七つ道具」を活用したアクションリサーチ」（論文・単）
/『ソーシャルワーク研究』37巻４号　pp.303-313、相
川書房　2012.01
■ 「シングルケース研究法」（論文・単）/『総合リハビリテー
ション』40巻10号　pp.1353-1357、医学書院　2012.10
【山　泰幸】
■ 『現代文化のフィールドワーク入門』（編著・共）/ミネ
ルヴァ書房　2012.01
156
『Human Welfare』第５巻第１号　2013
【山本　隆】
■ 『「社会的企業の台頭」: 神野直彦・牧里毎治編著『社会
起業入門』 pp.53-121』（著書・共）/ミネルヴァ書房　
2012.04
■ 「社会福祉行財政とローカル・ガバナンス　―基礎自治
体からみた社会福祉運営論―」（論文・単）/『日本社
会福祉学会編『対論　社会福祉学』』第３巻　pp.61-101、
中央法規　2012.10
【安田　美予子】
■ 「参与観察を用いた研究における研究者の志向性に関す
る―考察　―研究経験をもとに考える―」：芝野松次
郎・小西加保留編著『社会福祉学への展望』（著書・共）
/相川書房　2012.10
■ 「ひとり暮らしとしての自立生活の方法に関する実証的
研究：セルフマネジメント型と支援者支援型」（論文・単）
/『Human　Welfare』４（1）pp.83-92、関西学院大学
人間福祉学部研究会　2012.03
